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Una libertad conquistada:
Aurora Venturini
CLAUDIA GARCIA y
KARINA ELIZABETH VAZQUEZ

Esta mujer
A pocos afios de su muerte en 2015 , Aurora Venturini ha dejado de ser una
desconocida en el mundo literario . Nacida en La Plata en 1921, contaba con
una trayectoria bien establecida cuando fue "desc ubierta" por las editoriales
transatlanticas. Tras la publicaci6n de su novela Las primas (2009) , fue
absorbida por el grupo editorial Penguin Random House Mondadori, que en
2013 public6 El marido de mi madrastra, Nosotros, las Caserta y Los rieles,
yen 2015, Cuentos secretos. Estos textos recogen la obra anterior a Las
primas . Graduada en Filosofia y Ciencias de la Educaci6n en la Universidad
Nacional de La Plata a comienzos de la decada de! cuarenta , ensef\6 en varias
escuelas de esa ciudad donde asimismo trabaj6 en el Instituto de Minoridad;
alli conoci6 a Eva Peron, de quien se convirti6 en colaboradora ; se exili6 en
Francia luego de! golpe militar de 1955; ejerci6 la docencia secundaria en
Buenos Aires entre los '80 y '90, y fue una activa promotora de certamenes
Claud ia Garcia (Buenos Aires , 1962) es Profesora asociada en la Un iversidad de
Nebraska en Omaha. Invest iga temas de literatura latinoamericana y guatemalteca
contemporanea, incluyendo producci6n indfgena, nanativa de mujeres en las prirneras
decadas de! siglo XX y I iteratura infanti Ijuvenil. Ha publicado en revistas especializadas
y en los vol(nnenes Viajeras entre dos mundos y Miradas desobedientes. Maria
Teresa Andruetto ante la critica. Ha co-editado Jnsomne pasado: lecturas criticas
de Latinoamerica colonial (2016). Su publicac i6n mas reciente es Normalizaci6n de
la violaci6n y la violencia de genera en la novela guatemalteca (1930-1960) (2019).
Karina Elizabeth Vazquez (Buenos Aires, 1970) es Soci6loga y Doctora en Literatura
Latinoamericana. Ejerce la docencia en la Univers idad de Richmond. lnvestiga las
representaciones de! mundo de! trabajo y la relaci6n entre memoria , afecto y discursos
visuales. Es autora deFogwill: Realismo y ma/a conciencia (2009) ,Aprendices, obreros
y fabriqueras: el trabajo industrial en la narrativa argentina de! siglo XX (2013) y
co-editora de Insomn e pasado: lecturas criticas sabre Latinoamerica colonial. Un
hom enaj e a Felix Bolanos (2016) . Ha publicado en revistas especia lizadas yen los
volurnenes Miradas desobedientes. Maria Teresa Andruetto ante la critica, Domestic
Labor in Twenty-First Centwy Latin American Cinema yen Los de abajo. Tres sig los
de sirv ientes en el arte y la literatura latin oamer icanos.
Garcia y Vazquez han coeditado Jrreverente y desmesurada: Aurora Venturinifrente
a la critica (2021 ).

118

UNA LIBERTAD CONQUISTADA: AURORA VENTURINI

literarios en su ciudad natal. Ademas de la traducci6n, cultiv6 el ensayo, la
poesia y el periodismo, centrandose en la narrativa a partir de Jos '60. En
1969 public6 Pogrom de! cabecita negra (Premio Municipal Raul Scalabrini
Ortiz, La Plata), novela re-editada al ser incluida en Eva. Alfa y Omega
(2013), y Jovita, la osa y otros cuentos, premiado en Suecia y con pr61ogo
de Miguel Angel Asturias. En 1989 dio a conocer Zingarella, que adelanta
el relato "Las Velez", publicado en El marido de mi madrastra; en 1991
aparece Las Marias de Los To/dos (Premio Fondo Nacional de las Artes);
le siguen La Plata, man amour (1993), Nicilina y las meninas: cuentos de
mog6licos (1995); Hadas, brujas y senoritas (1997); Me morire en Paris, con
aguacero ( 1997); Alma y Sebastian, narraciones insurgentes (2001 ); Nanina,
Justina y el doctor Rorschach (2002) y Bruna Maura - Maura Bruna (2006).
Recientemente y de forma p6stuma, Tusquets public6 la novela inedita Las
amigas, texto curado por Liliana Viola, y re-edit6 Las primas, prologado por
Mariana Enriquez.
Un repertorio de episodios, motivos, personajes y figuraciones deletrean
con insistencia deliberada los nucleos tematicos que movilizan su ficci6n:
la violencia domestica, el abuso sexual infantil, el maltrato, la abyecci6n.
Se trata de una prosa marcada por una dicci6n singular, donde el manejo
del lenguaje entrelaza los extremos de lo poetico y lo soez; mediante una
estructura sintactica enrarecida, construye voces narrativas que cruzan y
descruzan el elemento autobiografico. A diferencia de las "escrituras de! yo",
y pese al predominio casi absoluto de la primera persona, la narrativa de
Venturini propone la de-subjetivaci6n como desafio critico y filos6fico al
cuestionar los soportes ideol6gicos que posibilitan la crueldad, la violencia y
la injusticia social. Sus narraciones estan pobladas de cuerpos marcados por la
violencia de las instituciones sociales. La familia, la escuela, el matrimonio,
la maternidad y la literatura, aparecen como instancias de coercion a traves
de la infancia abandonada, los enfermos, los viejos, los que habitan cuerpos
diferentes; todos poseen una marca "anormal" que borra su estatuto humano.
A traves de ellos, Venturini problematiza el reconocimiento de! otro como
un "ser". Sus cuerpos son espacios/territorios en los que se disputa la vida.
La explotaci6n, el consumo desmedido y la violencia son umbrales donde lo
vivo esta a merced de] espiritu destructor de seres supuestamente civilizados.
En sus textos, el sojuzgamiento de animates y de todo "otro" o "debil" cae
bajo la misma opresi6n patriarcal.
Dispositivos narrativos
En estas paginas abordaremos "Vientre de osa", de la colecci6n El marido
de mi madrastra, para observar c6mo Venturini desmantela los binarismos
fundantes de nuestra sociedad (humano/no humano; domesticado/salvaje;
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civilizaci6n/barbarie) dando paso a una combinatoria n6mada de opciones.
En este relato cuestiona el funcionamiento de la familia como unidad de (re)
producci6n material y enfrenta las representaciones simb6licas que permean
los discursos culturales con los que se refrendan las dinamicas sociales . La
autora de-construye lo humano enfocandose en lo animal o "lo otro" como
un territorio contestatario a la norma social donde se inventan cuerpos,
afectos, comportamientos y sentido de comunidad/pertenencia . Venturini
desasocia conceptos o pares significantes fuertemente ligados tanto con la
identidad cultural como con la identidad de genero, e interroga el cuidado
desvinculandolo de lo matemo.
Los cuidados forman parte de los discursos y de las pedagogias de! cuerpo
que desde la configuraci6n patriarcal de! hogar someten a las mujeres en su
condici6n de cuidadoras , ya sea en tanto esposas y/o madres, a la reproducci6n
de dinamicas de expoliaci6n y violencia . El relato "Vientre de osa" acompafia
a su narradora protagonista, Groncha, a lo largo de su nifiez y su vida adulta .
El hecho de que se llame Groncha -termino peyorativo usado por miembros
de las capas medias y altas argentinas para designar a los "cabecitas negras" ,
o sectores populares de ascendencia indigena asociados al peronismo-subraya el racismo de clase, el sustrato de violencia estructural en que se
apoyara este relato de violencia domestica . Groncha vive hostigada por un
entomo familiar que la denigra por su delgadez, su look de gitanita y sus
torpes modales. Refugiandose en el gallinero, es consolada por las gallinas
con quienes habla, en particular "la anciana gallina" Cuticula. A la muerte de
esta, la nifia se une a un carromato de gitanos asentados en un baldio, donde
encuentra a la osa Jovita, con quien tambien puede hablar y de quien recibe
el unico momento de protecci6n de su nifiez, durmiendo profundamente en el
refugio de su regazo. Ya adulta, Groncha hace una vida n6made, de fracasos
sentimentales y abortos forzados por los "humanoides" (p. 175) en una
trayectoria onirica e imprecisa que culmina con su re-encuentro con Jovita en
el zoo de Vincennes y con otros personajes de su infancia. Groncha aparece
atrapada en una temporalidad traumatica.
Dos figuraciones de! cuidado atraviesan la narrativa de Venturini: por un
!ado, las madres monstruosas, c6mplices de! patriarcado, guardianas de la
instituci6n familiar y la propiedad privada; por otro, la alianza nifia-mujer
que cuida, vinculo de amparo tambien asumido por ciertos animales y por
la pertenencia a comunidades inclusivas y equitativas. Pensar lo matemo
implica considerar dos pares contrastantes que afloran recurrentemente en
su narrativa: lo humano versus lo animal; y la familia versus una comunidad
creada por afinidad o semejanza . La familia (ya sea biol6gica o de adopci6n
regulada por el Estado) es vista como una instituci6n violenta y reproductora
de la violencia social. En otras comunidades estan los marginados (Groncha
entre ellos) y quienes se hallan al margen de la normatividad de! Estado (los
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gitanos); se trata de espacios comunitarios en que se desestabiliza la frontera
entre Io humano y lo animal (el gallinero , el campamento gitano). La madre ,
asociada a la violencia de la familia , es un ser cruel (Nosotros , las Caserta,
"Nicilina", Los rieles, Las primas), coparticipe del abuso sexual paterno
hacia la hija ("El marido de mi madrastra", "Nauseas", "Nicilina", Nanina,
Justina y el Dr. Rorschach) ; en el mejor de los casos, incompetente ("La nifia
Chole") o inconsciente de los peligros que acechan a la niiia ("El bultito de
Mangacha Spina").
Se trata de una maternidad monstruosa expresada en terminos de] maltrato
que va desde la agresi6n fisica al abuso emocional y sexual. En Nosotros,
las Caserta, por ejemplo, hay coscorrones , golpes y silencio hostil de la
madre cuando la nena de cuatro afios moja sus zapatitos relucientes e intenta
secarlos con un pafiuelo fino (pp. 14-5). En "El marido de mi madrastra" , la
madre posibilita la violaci6n de la nifia por su esposo (p. 76). En Los rieles,
texto fuertemente autobiografico, la voz narrativa describe a su madre como
"[ d]elatora, mentirosa, sin meta que no fuera el acto sexual, enemiga del agua
y jab6n en invierno y en verano: la dueiia. Su goce maximo: llevar cuentos
al duefio sobre mi conducta" (p. 101). Venturini desbarata el modelo de la
maternidad sacrosanta sustentado por la madre inmaculada y abnegada , "la
protectora protegida", la pieza central de la division publico /privado y del
sistema sexo-genero. 1
Cabe subrayar que Venturini ve la figura de Ia madre como aliada y
c6mplice del patriarcado y no como su victima. La funci6n protectora es
sustituida por la mujer (no madre), en el binomio mujer-nifia, o por el "serentre" (inter -being) de una perspectiva ecol6gica , que descentra lo humano
y pone de relevancia la interconexi6n entre desvalidos y animales: un
planteo muy cercano al "Zoe -centered egalitarianism" de] que habla Rosi
Braidotti cuando piensa en una re-definici6n expandida y transversal de la
subjetividad , basada en la capacidad relacional de la vida no confinada a lo
antropom6rfico. 2
Importa sefialar, asimismo, que el par humano/animal no se construye como
polo positivo/negativo; mas bien constituye instancias de algo que es positivo
y negativo a la vez cuya movilidad posicional disefia una economia moral. Asi,
Venturini ilumina un campo de subjetividades dinamicas, hibridas, constituidas
en el cruce de sus respectivas especies, que mutan o pennutan en su traspaso
o transgresi6n de fronteras. En este rango de virtudes morales, los personajes animales humanizados (la gallina Cuticula y la osa Jovita) ocupan un extremo y
I. Alicia Salomone y Gi lda Luongo , "Di scurso y maternidad; entre mandato y (des)obediencia.
Poetas latinoamericanas a comienzo s del siglo XX ", Mujer es que escrib en en Am erica Latina ,
Lima, CEMHAL , 2007 , pp. 482-83.
2. Rosi Braidotti , "A Theoretical Framework for the Critical Posthumanities" , Theory, Cultur e
& So ciety, 36, 6(20 19), p. 42.
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constituyen una comunidad sin fronteras entre las especies. En el otro extremo
esta la mezquina ruindad de los humanos , personajes que no tienen nombre ,
que son identificados mediante el termino "humanoide " (pp. 175-76) o son
asociados con lo animal en tanto algo despreciable ("animal ungulado"; "gallina
vieja del co1Tal"[p. 170]). Al amparo de la comunidad , se revelan o despuntan
en una combinatoria n6mada: un "ser-entre-y-con" otros, que contrasta con la
violencia de los valores ejercidos desde la familia y corporizados en las madres,
dignas representantes de! caracter depredador de! sistema .

Conclusion
Recuperar a escritoras silenciadas ha sido una de las tareas de los feminismos. En la Argentina , Libertad Demitr6pulos ( 1922-1998) , Sara Gallardo
(1931- 1988), Elvira Orphee (1922-2018) , Fina Warschaver ( 1910- 1989),
Maria Luisa Camel Ii ( 1898- 1987), Emma Barrendeguy ( 1914-2006), entre
otras, interrogan los valores desde los cuales las leemos y nos leemos . "Descu brir" la literatura de Aurora Venturini nos lleva a preguntarnos sobre nuestras
propias agendas de lectura. En este sentido , el abandono de Groncha y el espacio ecol6gico -comunitario de amparo se revelan como artefactos narrativos de
cuestionamiento. Venturini nos ayuda a revisar criticamente la configuraci6n
cultural y politica de las identidades de genero en el seno de un modelo de producci6n y consumo expoliador: el cuidado , intrinsecamente concebido como
parte de la identidad femenina , reproduce la 16gica violenta del capitalismo .
Su escritura deja al desnudo una humanidad que se sirve de la codificaci6n
hist6rica de las dinamicas de genero para saciar el apetito de una economia depredadora . Sus textos son dispositivos que revierten de manera critica los binarismos que rompen el continuum de la naturaleza , separando y emplazando
como instancias y materialidades antag6nicas lo humano de lo no humano .
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Resenas
Hugo Achugar, Piedra, papel o tijera. Sohre cultura y Iiteratura en
America Latina , Villa Maria, EDUVIM , 2020.
Las configuraciones y reconfiguraciones de! campo cultural y literario latinoamericano , sus vinculos con las politicas de las letras y los desafios del intelectual en el
presente constituyen algunas de las preguntas que atraviesan las paginas de Pi edra,
papel o tijera. Son solo algunas preguntas porque si hay algo que define el estilo de!
uruguayo Hugo Achugar es su decision de convertir la interrogacion , el debate, las
idas y vueltas de las argumentaciones, las tensiones entre las certez as y las dudas ,
las disruptivas paradojas , en marcas de su ensayo. Una apuesta a la "razon comunicativa" habermasiana, tolerante y dialogica , que parece dejar atras las figuraciones
del ensayista como profeta , augur o maestro. El ensayo es para Achugar un espacio
"efimero , incierto e hipotetico" , es un "palimpsesto" en continua reescritura , es una
"obra abierta" : con ello perfila un giro en la tradicion uruguaya-latinoamericana de
este genero literario y abre el ensayo a los contextos democraticos de las postdictaduras del Cono Sur.
Piedra , papel o tijera nos convoca a un juego que fue creado en China y
luego trasladado al Japon donde se fusiono con las artes marciales . Recuperado
por Achugar sirve para explorar las luchas interpretativas, las pugnas teoricas
y los enfrentamientos culturales en el campo latinoamericano asediado por las
geopoliticas del conocimiento . Achugar reclama involucrar al otro en estos juegos ,
al excluido de la ciudad letrada, al heterodoxo , apocrifo , transgresor o excentrico.
Para ello traza un itinerario que va desde el texto fundacional de la Nacion uruguaya ,
El Parnaso Oriental (1835) , donde lee el ejercicio de la violencia letrada que excluye
de la palabra a los negros, indigenas, gauchos y mujeres , hasta la utopia de una
narracion democratica de la Nacion , una "refundacion rizomatica", capaz de articular
la diversidad de alteridades latinoamericanas que aun contim'.ia proliferando en las
llltimas decadas .
En el mapa de America Latina que dibuja Achugar a lo largo de los ensayos de
este volumen (dividido en tres apartados: "Nacion , memoria y otras bibliotecas",
"Espacios inciertos. El otro y sus balbuceos" y "Variorum . Pasados y futuros") hay
un ojo puesto en el Cono Sur y en el Urugua y de las dictaduras y postdictaduras ,
pero tambien se incluyen las consideraciones que, desde ciertas academias estadounidenses , lo que nuestro autor llama el Commonwealth teorico , se proyectan sobre
nuestro continente desde perspectivas poscoloniales que tienden a ignorar ta.nto las
particularidades como los saberes y tradiciones intelectuales latinoamericanas.
La pregunta por la vigencia de la categoria de Estado-Nacion recorre varios de
los ensayos del volumen y adquiere actualida d ante los embates de las diasporas y
los exilios , las tendencias de los posnacionalismos, la creciente apertura de espacios
virtuales , los flujos financieros , mediaticos e informaticos de la globalizacion , la
contaminacion del planeta y la reciente expansion del coronavirus. El ensayo final
sobre la muerte de Rodo, ciertamente deslumbrante , pone en foco otra vigencia , la
del intelectual en el presente-futuro ante el avance de la inteligencia artificial que
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amenaza con vo lverlo obso leto, y seiiala la ceg uera de quien es no se atreven a mirar
los camb ios que desbarajustan su lugar de confo rt. Siemp re inquietante , Ac hugar nos
invita a rev isar y renovar nuestras miradas.

Teresa Basile

Ana Gallego Cuifias, Otros, Ricardo Piglia y la literatura mundial, Madrid,
Iberoamericana, 2019.
C6 mplice de los clarosc uros , de las ambi giiedades y de los montajes , la escr itura
de Ricardo P iglia (I 941 -20 17) devela las relaciones elementales de parentesco
ex istentes entre la literat ura nacional y la literat ura mundi al. Se trata de una escritura
anticipada por una lectura paranoica , como la de Cervantes , que leia hasta los papeles
que enco ntraba tirados en el sue lo. No es raro, por lo tanto, que sus fuentes (no su
inspiraci6n) ignoren las frontera s temporales y espac iales y los lugares comunes.
Ana Gallego Cu iiias explora este aspecto de su obra, descuidado a pesar de la
proliferaci6n de artic ulos y libros que han visto las 6ltima s decadas. La introducci6n
lo deja bien claro: el obj etivo es "pensar la manera en que el autor incorpora en la
literatura nacional algunas tradic iones extraloca les, donde se encuentran las claves
que prefiguran su estrate gia de combate en el espac io latinoamericano del Boo m, y
en el local de Borges y Cortazar" (p. 18). En term inos interrogat ivos, l,que estrateg ias
utili za Piglia para emancipa rse de estos monstruos perfectos?
La primera , indi ca Gallego Cu iiias, res ide en condensa r, desplazar y revalorar
autores, usos y generos menores. No ir a Fitzgera ld, Calvin o y al magnifico
Dosto ievsk i, sino en traerlos , traicionarlos , desterritorializarlos hasta hacerlos hablar
el idioma de los argentinos. El contenido, la sustanci a ----esa jer ga metafisica - no
interesa. Aunque naturalm ente Piglia retoma esos tres o cuatro temas a los que esta
condenada la literatura , su astucia recupera las tecnicas , los modos de narrar que
determinan a los bien llamados univ ersa les.
La segunda estrategia consiste en leer mal. Leer ma!, para Piglia, significa leer,
como para otros lo es releer. Deleuze habla de agarrar a un autor (lo hace con Spinoza
y Nietzsc he; Piglia, con Faulkner y James) y hacer le parir un hijo que le pertenezca ,
pero terrible. Si existe registro de una definici6n superior lo descono zco. Piglia lee
mal y Gallego Cuiiias rastrea con susp icacia analitica ese derrotero , para el que una
larga experiencia academica (la bib liografia es copiosa) la ha preparado.
F inalmente, la estrategia transcu ltura l en P iglia es menos un destino que un
contro lado ejercic io de fagocitaci6n utili zado para ser otro, siendo el mismo. Gallego
Cuiiias no pasa por alto que , guiado por el hambr e y el resentimiento de saberse
distinto, el margen fagoc ita el centro y devue lve una interpr etac i6n ilegible de la
norma, logrando asi algo parecido a la orig inalidad ya la subv ersion . Car los Gamerro
dice que un arge ntin o esta en mejores cond iciones de navegar el Ulises que un ingles ,
deb ido a la ascende ncia mar ginal que lo emparenta con los irlandeses [eco borgeano
sobre irlandeses y judios]. Acaso esta verdad pueda comenzar a probars e en el capit ulo
que Pig lia le dedica a Joyce en El ultimo lector.

